


























H. Lin, et al.,２００３, pp.１３―１４）；「デモグラフィ
ックな環境が変化すれば，消費者はそれらの環
境においてすでに観察されている支出パタンを
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当たるか（“the cost of children,”Muelbauer,
＊１９９８年価格
図１ 世帯主年齢階級別家庭内食料支出，１９９０～９８
出所：USDA, AIB No.773, p.6
＊１９９８年価格
図２ 世帯規模別家庭内食料支出，１９９０～９８

































































Lazear and Michael Ferreira et al. Old OECD Modified OECD
成人１人 １００．０ １００．０
成人２人 ２００．０ ２００．０ １７０．０ １５０．０
成人２人＋子供１人 ２４２．０ ２２６．２ ２２０．０ １８０．０
成人２人＋子供２人 ２８０．０ ２４３．４ ２７０．０ ２１０．０
成人２人＋子供３人 ３２０．０ ２５５．６ ３２０．０ ２４０．０
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９）たとえば，Gokhale et al., “Understanding the
Postwar Decline in U.S. Saving : A Cohort Analy-
sis,”１９９６.
１０）たとえば，Stewart and Blisard, “Are Younger Co-
horts Demanding Less Fresh Vegetables?” ２００８.
“Younger cohorts tend to publish more than older
ones” in Identifying Age and Period Effects in Scien-












































いる（Ramirez,２００４；Keyes, et al.,２０１０, p.１１０２）。































































うな「選択の恣意性」（Yang et al.,２００４, p.８１）
を避けて，数学的ならびに幾何学的にコウホー
ト表を分解するモデルを考案し，“intrinsic esti-
mator”（IE）と名づけた（Yang, Fu, and Land,





























１３）“I assume that time（business cycle effects）aver-
age to zero and are orthogonal to linear trends.
This is equivalent to assuming that all（linear）
trends in the data can be interpreted as a combina-




























Agricultural Economics の姉妹誌，Review of Ag-
ricultural Economics に，前掲，H. Stewart and
N. Blisard, “Are Younger Cohorts Demanding
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Follow a Cohort or Change Over a Lifecycle?
Answers Emerging from the Literature,” Work-
ing Paper２００７―０１, The Food Industry Center,




Food Expenditures Decomposed by Cohort, Age,









































































aba, “Estimating Individual Fresh Fruits Con-
sumption by Age from Household Data,” JRE ,
６９（３）,１９９７と，Tanaka, Mori, and Inaba, “Re―
estimating per Capita Individual Consumption









































































































































年齢階級 （SD） 年次 （SD） 出生年 （SD）
１５－１９ ０．１３（３．２） １９７９ ４．６８（１．３） ～１９０４ ４．６９（５．４）
２０－２４ －３．５７（２．７） １９８０ １．６１（１．２） １９０５－０９ ３．４８（４．２）
２５－２９ －６．３８（２．２） １９８１ －１．１０（１．１） １９１０－１４ ８．７３（３．６）
３０－３４ －４．７９（１．７） １９８２ －０．９２（１．０） １９１５－１９ １３．３２（３．０）
３５－３９ －３．７０（１．２） １９８３ １．１３（０．９） １９２０－２４ １８．０６（２．５）
４０－４４ －１．８９（０．７） １９８４ ０．０４（０．８） １９２５－２９ １８．５１（２．０）
４５－４９ －２．１３（０．５） １９８５ －０．４０（０．７） １９３０－３４ １９．４５（１．５）
５０－５４ －１．３８（０．７） １９８６ －０．３６（０．７） １９３５－３９ １５．７７（１．１）
５５－５９ ２．３４（１．２） １９８７ ０．８４（０．６） １９４０－４４ １３．０６（０．７）
６０－６４ ４．５２（１．７） １９８８ ０．２５（０．６） １９４５－４９ １１．７１（０．７）
６５－６９ ４．４１（２．２） １９８９ －０．９６（０．５） １９５０－５４ ４．２２（１．０）
７０－７４ ６．０９（２．７） １９９０ －０．９１（０．５） １９５５－５９ －２．３６（１．５）
７５～ ６．３５（９．６） １９９１ －１．６２（０．５） １９６０－６４ －７．９５０（２．０）
１９９２ －１．３３（０．６） １９６５－６９ －１３．６８（２．５）
１９９３ －０．８６（０．６） １９７０－７４ －１９．０７（３．０）
１９９４ ０．４１（０．７） １９７５－７９ －２３．５９（３．５）
１９９５ －０．８７（０．７） １９８０－８４ －２９．７７（４．１）






出所：Mori and Stewart,２０１１., p.１５９
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Analysis : Ability to Predict Future Consump-





































年齢階級 （SD） 年次 （SD） 出生年 （SD）
１０～１９ ９．１７（６．９） １９８２ ２０．９７（３．３） ～１９２２ ２．６４（９．８）
２０～２９ －５．３４（４．３） １９８３ ２１．４８（３．０） １９２３～１９３２ １９．９４（７．１）
３０～３９ －７．８０（２．０） １９８４ １８．１４（２．９） １９３３～１９４２ ２０．０８（４．５）
４０～４９ －３．２４（２．０） １９８５ １７．４５（２．６） １９４３～１９５２ １４．８４（２．５）
５０～５９ ３．４０（４．３） １９８６ １５．２９（２．４） １９５３～１９６２ ５．２４（２．５）
６０～ ３．８２（１２．１） １９８７ １３．３５（２．３） １９６３～１９７２ －８．１５（４．５）
１９８８ １２．２１（２．１） １９７３～１９８２ －２２．５１（７．１）










































































































































“Age, Trend, and Cohort Effects in a Macro
Model of Canadian Expenditure Patterns,” J.






















な試みを発表した（“Consumer Cohorts and De-
mand System,” presented at the International
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